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netization transfer imaging (MT irnag担g）を用い自質
病変（WML）および、正営に見える大脳自費（NAWM)
の磁化移動率（MTratio〕を灘定した。 MTirnag恒gを
















2. Molecular and epidemiological analyses of 
human adenovirus type 7 strains isolated from 






















3. Study on the early diagnosis and treatment in 21・
hydroxylase deficiency using reversed-phase 





2 ) Failure of cortisone acetate therapy in 21・




























4. Synergistic activation of the Wnt signaling path-













CKI c lまDvlと童接結合し， リン豊変化した。 C阻 z
とDvlは， L細胞における戸ーカテニンの蓄積や TCF
の転写活性化，ツメガエルの二次体軸形成を相乗的に
促進した。また， CKIc /Dvl/ A2出は三者複合体を形或




5. Induction of cytochrome P450 3A4 by docetaxel 
in peripheral mononuclear cells and its expres-














































7. Promoter hypermethylation of MGMT and hMLH1 




















8. Quantification of coronary artery calcium using 
multidetector cτand a retrospective ECG-gating 
reconstruction algorithm 
｛多検出夢IJ器 CTとレトロスペクティブ心電居間期
再構或による冠動霊長石夜化定量法）
堀口 純〈放射続医学〉
多検出列器 CTによる冠動脈石灰化定量の可能性を
検討する。
